



























Development and Practice of a Junior High School History Unit to Promote 
the Reconstruction of “Historical Signifi cance”
─　The case of the unit “What criteria should be used to decide the boldface in textbooks?”　─
Yuki Oguri, Shinya Tamai1, Shohei Takamatsu1 and Kazuhiro Kusahara
Abstract: This study proposes a history unit plan aimed at the reconstruction of historical 
significance of junior high school students. In some cases, historically significant items are 
boldfaced in textbooks by junior high school students. However, as citizens, it is not enough 
to judge whether or not historical signifi cance is important in a textbook. Therefore, in this 
study, The Historical Thinking Project （Canada） and The Critical Thinking Consortium’s 
unit plan were used as a basis for the development and practice of a history unit. This unit 
aims to reconstruct “historical significance” by 1） understanding the diversity of criteria of 
“historical signifi cance,” 2） progressing “historical signifi cance,” and 3） reconstructing “historical 
signifi cance” from a broader perspective. In particular, the textbook’s boldface type was used 
as a material for the performance task, “Let’s submit an opinion about the boldface type to the 
textbook writer”, in order to reconstruct historical signifi cance. The outcome of this research 
hints at future possibilities of bigger reforms in the history curriculum. 











































































具 体 例： 時 間（Time）， 類 似 と 相 違（Similarity & 
Diff erence），歴史的意義（Historical Signifi cance），証拠と
解釈（Evidence & Interpretation），継続性と変化（Continuity 
& Change），原因と結果（Cause & Consequence），歴史












































History 13-16 Project：SCHP, The Schools History 
Project：SHP,Cambridge History Project：CHP, 











































al., 2017）だけでなく，HTP 主導者の Seixas が作成
に携わったマニトバ州の歴史カリキュラム（MEAL, 






































































































































































































































































































































　なお，今回は (1) の目標を第１・２段階に位置付け， 
(2) を第３段階に位置付け，単元を構成している。そ
































C 「歴史的意義」の規準から , 歴史の重要性がどのように決まるのかを理解できていない。 19人
（筆者ら作成）















































































































































































Counsell, C. (2004). Looking through a Josephine̶
Butler shaped window: Focusing pupils’ thinking 
on historical significance. Teaching History, 114, 
pp.30-36.
Lee, P. (2011). History Education and Historical 
Literacy, In I. Davies (Ed.), Debates in History 
Teaching. London: Routledge, pp.63-72. 
Manitoba Ministry of Education (2014). History of 
Canada, Grade 11.
Miles, J., Gibson, L., Denos, M., Case, R. ＆ Stipp, 
S. (2017). Teaching Historical Thinking (Revised 
and expanded edition), The Critical Thinking 
Consortium and THEN/HIER.
Partington, G. (1980). The idea of an historical 
education. Slough, UK: National Foundation for 
Educational Research.
Seixas, P. (2006). Benchmarks of Historical Thinking: 
A Frameworks for Assessment in Canada, The 
Center for the Study of Historical Consciousness, 
UBC.
Silva, C. B. (2012). History Education - Some 
Thoughts From The UK: Interviews Peter J. Lee，
Florianópolis, vol.3, no.2, pp.216-250.
Zarmati, L. (2019). Future of Education and Skills 
2030: Curriculum analysis Learning progression in 
history, OECD Directrate for education and skills 
education policy committee, pp.1-20.
伊東彩子 (2012)「イギリスにおける歴史教育の動向―
研究と実践から見出される展望と課題―」日本社会
科教育学会『社会科教育研究』No.116, pp.113-124。
小栗優貴 (2019)「私たちは，なぜ歴史を勉強するのだ
ろうか―子ども自身が「学ぶ意味」を見出す歴史授
業開きとは―」土屋武志編『見方考え方を育てる中
学歴史授業モデル』明治図書 , pp.40-49。
マリオ・カレテロ&ピーター・リー (深谷優子訳) (2017)
「歴史概念を学ぶ」ソーヤー編『学習科学ハンドブッ
ク　第3巻』北大路書房 , pp.53-68。
川口広美・城戸ナツミ・青本和樹・久保美奈・篠田裕文・
竹下紘平 (2019)「主体的な歴史的探究を促す日本史
授業開発―単元「摂関政治と院政」の場合―」広島
大学大学院教育学研究科附属教育実践総合センター
『学校教育実践学研究』第25巻 , pp.67-76。
川口広美・高松尚平・玉井慎也・両角遼平・青本和
樹・篠田裕文・真崎将弥・久保美奈・奥村尚 (2020)
「多様性理解を目指した日本史授業開発―単元「満
州事変期における新聞の論調変化とジャーナリズム
論」の場合―」広島大学大学院教育学研究科附属教
育実践総合センター『学校教育実践学研究』第26巻 , 
pp.21-28。
草原和博・川口広美 (2018)「本質的・方法的概念―「思
考する」歴史教育をどのように実現するか？思考の
プロセスを可視化する―」『社会科教育』明治図書 , 
No.715, pp.124-125。
菅尾英代 (2017)「歴史的思考の発達と概念的理解力」
『国立教育政策研究所紀要』第146集 , pp.155-175。
鈩悠介 (2019)「子どもは歴史の何を，なぜ重要だと考
えるのか―“Historical Signifi cance”概念の教室へ
の導入に向けて―」全国社会科教育学会『社会科研
究』第91号 , pp.13-24。
塘利枝子 (2003)「教科書研究の可能性」渡辺雅子編『叙
述のスタイルと歴史教育』三元社 , pp.125-131。
藤井大亮 (2019)「歴史的な見方・考え方としての歴史
的意義の概念の探求」『東海大学課程資格教育セン
ター論集』第18号 , pp.1-15。
森分孝治 (1974)「社会科における社会認識形成の論理
―現行学習指導要領の分析から―」広島大学教育学
部『広島大学教育学部紀要』第23号 , pp.257-267。
森分孝治 (1986)「「歴史」独立論の問題性：原理的考
察」全国社会科教育学会『社会科教育論叢』第34集 , 
pp.78-88。
【付記】
　本稿の執筆にあたっては，2020年９月に筆頭者が所
属する大学院・研究科の倫理委員会の審査（承認番号
2020037）を経て，研究成果公表の承認を得ている。
